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Measurements of partial pressure of CO2 (pCO2sea) and O2 (pO2sea) in surface seawater were made in the Indian Ocean sector of 
the Southern Ocean in December 2009 to January 2010. Distribution of pCO2sea showed large variability and correlated 
reversely with pO2, idicating that pCO2 and pO2 have close linkage through biological activity. Around 60ºS/33ºE in the 
seasonal ice zone, ∆pCO2 (=pCO2sea - pCO2air) showed extremely small value (-144μatm) and pO2 showed reverse change. 
Apparent oxygen utilization showed -79μmol kg-1, suggesting strong supersaturation (123%) by biological activity. This 

































Figure 1.  Cruise track of KH-09-5. Red circle indicates 




RINKO で観測した 5m または 10m 深の溶存酸素濃
度を用いて行った。 
大気中の pCO2（pCO2air）は 364 から 384μatm 前
後で変動が小さかったのに対し、海水中の pCO2





















（AOU）は、-79μmol kg-1 と極小値を示し、O2 の飽和
度は 123%と非常に強い過飽和状態となっていた。生
物活動による影響を評価するため、レッドフィールド
比 C:O2=107:170 （Anderson and Sarmiento, 1994）を
用いて、AOU を炭素分子あたりの濃度に変換し、全
炭酸濃度（DIC）と比較した。DIC は、水温・塩分から
推定した全アルカリ度（Lee et al, 2006）と pCO2から求
め、塩分 35 に規格化した（nDIC）。nDIC の減少の約
60%は生物活動による O2 の増加で説明することがで
きた（Figure 3）。説明できなかった残りの CO2の変動
は、O2 の大気との交換速度が CO2 と比べて速いこと
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Figure 2.  Time series of (a) latitude and longitude, (b) sea surface 
temperature (SST) and salinity (SSS), (c) pCO2sea and pCO2air, (d) 






Figure 3  Meridional distribution of normalized DIC (salinity at 35), 
AOU, SST and SSS along 32-34°E. 
